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Abstract: This paper explores visual expressions in Japanese, comparing with the corresponding 
expressions in Chinese. It is shown that there are similarities and differences between the two 
languages at the level of both vocabulary and cognition. Based on the data from The Old Man and 
the Sea parallel Corpus, the implicit perceiver is more commonly used in Japanese while the explicit 
perceiver is more common in the case of Chinese. It is also found that the perception verb tends to be 
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対して、(1b)(1c)(1d)の英語訳では、観察者“We/I ” と視覚動詞 “see/saw”が用いられている
ことを示している。 
 
(1) a. まづ高館に登れば、北上川、南部より流るる大河なり。（『奥の細道』平泉） 
b. We first climbed up to Palace-on-the-Heights, from where we could see the Kitagami, a big 
river that flows down from Nambu. (D.Keene 訳) 
c. First, we climbed up to Takadachi and saw the Kitagami was a large river flowing from 
Nambu. (H.Sato 訳) 
d. As I climbed one of the hills called Takadachi, I saw the River Kitakami running through the 











(2) a. 1919年 4月 5日，当时在日本留学的周恩来来到岚山，看见粉红色的樱花和绿色的松树
在雨雾中若隐若现，不久，阳光从云间照射下来。 
   b. 日本に留学した周氏は 1919 年 4 月 5 日に嵐山を訪れた。ピンクの桜と、緑の末は霧
雨の中にけぶっていた。しかし、しばらくすると、雲間から太陽が差し始めた。 
（日中対訳コーパス：《日中飞鸿》（原文中国語）及び『日中飛鴻』（日本語翻訳）） 
c. 1919 年 4 月 5 日、当時日本に留学していた周恩来は嵐山を訪れ、ピンクの桜の花と、
緑色の松の木が霧雨のなかを見え隠れしているのを見た。しばらくすると、太陽が雲
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(3) When one drinks too much, sometimes one sees double.（あまり酒を飲みすぎると、時々物が
2 重に見えることがあるものだ。） 
(4) Can you see the ship on the horizon? （水平線のあの船が見えますか？） 
 




(5) I think I’ll be able to help, but I’ll have to see.（お力添えできると思うのですが、もうすこし
事情が分かるまで待ってください。） 
(6) I see many years of trouble ahead.（この先何年も困難が続くことが予測できる。） 
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(9) a. he watched the airplane until he could no longer see it. 
b. 老人が見つめているうちに、航空機はやがて姿を消してしまった。（中山訳） 
(10) a. The old man felt faint and sick and he could not see well. 
b. 老人は気が遠くなり、胸苦しくもなって、目の前がぼやけた。（小川訳） 
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 表 2 を表 1 と比べれば、中国語では、see の対応表現は日本語ほど豊富ではないことが分








(11) a. Then he looked behind him and saw that no land was visible. 
b. 随后他回头一望，陆地已没有一丝踪影了(影も形もなかった)。（呉） 
c. 他再回过头去看时，陆地已经从眼前消失了（目の前から消え失せてしまった）。（海） 
(12) a. How would you like to see me bring one in that dressed out over a thousand pounds? 
b. 我明天要是钓到一个一千多磅重的，你乐意不乐意?（張） 
(13) a. Once I could see quite well in the dark. Not in the absolute dark. But almost as a cat sees. 
b. 从前我在黑暗中也看得相当清楚。不是完全黑暗。但是差不多像一只猫一样。（張） 
(14) a. Then the line would not come in anymore and he held it until he saw the drops jumping from 

























(15)  It is silly not to hope, he thought. Besides I believe it is a sin. Do not think about sin, He 
thought. There are enough problems now without sin. Also I have no understanding of it. I 
have no understanding of it and I am not sure that I believe in it. Perhaps it was a sin to kill 
the fish. I suppose it was even though I did it to keep me alive and feed many people.  
 

























(16)  a. It was getting late in the afternoon and he saw nothing but the sea and the sky. 






(17)  a. Then he dove suddenly and the old man saw flying fish spurt out of the water and sail   
desperately over the surface. 
     b. そのとき、老人は、海のなかからさっと飛魚が跳ねあがり、死にものぐるいで、水
面すれすれに走りまわるのを認めた。（福田） 





(18)  a. The old man felt faint and sick and he could not see well. 
  b. 老人は目眩がし吐き気に襲われ、目はよく見えなかった。（中山） 









































151 中山 60 50 18 











366 張 5 105 18 







図 2 日中翻訳版における観察者の「非明示」「直接の明示」「間接の明示」例文数 
 





示」の 73 例）が 366 例を数え、9 割強である。 
 第二に、日中翻訳版における直接の明示と間接の明示の数値にも、かなりの違いが見ら
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れる。日本語の場合では、「直接の明示」と「間接の明示」はそれぞれ 114 例と 37 例であり、































































 視覚動詞のゼロ化において、日本語翻訳版では、小川訳では 30 例と多いのに対して、福









例えば、次の(19)では something の修飾節である that he can’t see は重要な情報ではないの
で、日本語翻訳版では省略されている。 
(19)  a. But I will see something that he can’t see such as a bird working and get him to come out  
after dolphin. 
 b. 僕が遠くを見る係で、鳥の動きを見たりして、それでシイラを追いかける。（小川） 
 
II. その成分の意味が既にコンテクストに含まれている場合 
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III. その成分の意味が訳文で翻訳されなくても意味がわかる場合 
(21)  a. He watched his lines to see them go straight down out of sight into the water and he was 
happy to see so much plankton because it meant fish. 







(22)  a. Now the old man looked up and saw that the bird was circling again. 
 b. ふと老人は空を仰ぎ見た。ふたたび鳥が輪を描いて舞っている。（福田） 
c. ひょいと空を見あげると、グンカンドリがまた輪を描いていた。（中山） 
 d. 老人が目を上げると、また軍艦鳥が旋回していた。（小川） 
   e. 老人此刻抬眼望去，看见那只鸟儿又在盘旋了。（呉） 
     f. 现在那老人抬起头来，看见那鸟又在那里盘旋着了。（張）  










(23) a. The old man could see that he was very tired. 
b. へばっているのだろう。（中山） 
(24) a. He had seen many that weighed more than a thousand pounds and he had caught two of that 
size but never alone. 
b. 一千ポンドを超える大物もめずらしくはなく、 それくらいのを二度つかまえたこと
があるが、二度とも一人ではなかった。（小川） 
(25)  a. The bird went higher in the air and circled again, his wings motionless. Then he dove 
suddenly and the old man saw flying fish spurt out of the water and sail desperately over the 
surface. 
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 b. 鳥が上昇して、また旋回した。翼は動かしていない。すると鳥は急降下し、海面か
らはトビウオの群れが湧き上がって、猛烈な勢いで水上を飛んでいった。（小川） 
(26) a. The clouds were building up now for the trade wind and he looked ahead and saw a flight of 
wild ducks etching themselves against the sky over the water, then blurring, then etching again 













(27) a. 「外へ出たら、月が明るく輝いていた。」 
b.  “Going out, I saw the moon shining brightly.” 














(28) a. 走到外面，只见月光皎洁。（外へ出たら、ただ、月が明るく輝いているのが見えた。） 
b. ??走到外面，月光皎洁。（外へ出たら、月が明るく輝いていた。） 

















都坐在桌子前谈着话。              （中日対訳コーパス 『坊ちゃん』） 
(31) a. そしてひとたび門をくぐれば、神秘な門はその門内に蒼穹の全部と、雲の悉くを収
めていることがわかるのであった。 
   b. 走进大门后你会惊讶地发现，原来这神秘的大门已将无边的苍穹、天下的云雾也都收了
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